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Takashi TAKEBE An Examination of the Possible Problems of the 
Entry by Stock Companies into Agriculture by Leasing Farmland 
Until 2009， with the exception of local people， only agricultural corporations certified by 
the Agricultural Land Act could acquire fannland through buying or leasing in Japan. 
However， in2009， by revising the Agricultural Land Act and the Act for the Promotion 
of the Tmprovement of Agricultural Management Foundation， the Japanese govemment has 
allowed corporations to enter into agricultua by satisfシmgcertam“hannony requirement 
s" with regard to agriculture in the area. Tn order to become involved in agriculture， the 
corporations also have to fulfil a number of “special requirements." The corporations are 
not 印刷allyallowed to buy fannland. They are therefore required to make contractual 
arrangements to“borrow" land from local owners. As a result of these arrangements， itis 
expected that new developments in Japanese agriculture will take place. However， there is 
some concem that the stability of the agricultural and rural public order， which has been 
cultivated so well in the past， may be disturbed 
The purpose of this paper is to examine the potential problems that may occur when 
stock companies acquire the rights to lease fann land. The manner in which the 
Agricultural Commission and the municipal authorities administer this process is crucial for 
the successful development of rural agriculture. The Agricultural Commission and the 
municipal authorities are required to outline the specific requirements needed to preserve 
the hannony and stability of the rural environment to the stock companies that hope to 
enter into agriculture. The role of these bodies is to make clear to these companies how 
they can best operate within the established regional agricultural structures 
1 .はじめに
平成21年12月、農地法と農業経営基盤強化促進法(両者を合わせて 「農地法等Iといい、































































































個人 農業生産法人 特例借受個人 特例借受法人
農地等の所有権・使 農地等の所有権・使 農地等の貸借権(農 農地等の貸借権(農用収品主権(農用地の 用収品主権(農用地の
所有権・利用権) 所有権・利用権) 用地の利用権) 用地の利用権)
原 ①すべて耕作 O O O O 
員iJ 喧効率利用 O O O O 
要 ③常時農作業従事 O ム
件 ④地域との調和 O O O O 
特 q解除条件付き契約 O O 
や'U ②継続安定的経営 O O 
要 ③農委への報告 O O 
























































































時点 メ円〉、 三ロI 株式会社 特例有限会社 NPO法人等 〈参考〉実施市町村
H18.3.1 156 (100) 80 (513) 41 (26.3) 35 (224) 80 
H19.3.1 206 (100) 110 (534) 54 (26.2) 42 (204) 102 
H20.3.1 281 (100) 144 (512) 80 (28.5) 57 (203) 135 
H21.3.1 349 (100) 191 (547) 89 (25.5) 69 (198) 173 
H21.9.1 414 (100) 234 (565) 99 (23.9) 81 (196) 198 
(2)業種別にみた特定法人数の推移
単位法人数 O;il
時 点 合 言| 建設業 食品関係 その他
農業左右岸法人
に移行
H18.3.1 156 (100) 57 (365) 41 (263) 58 (372) 
H19.3.1 206 (100) 76 (369) 46 (223) 84 (408) 
H20.3.1 281 (100) 94 (335) 65 (231) 122 (434) 
H21.3.1 349 (100) 125 (358) 72 (206) 144 (413) 8 (23) 
H219.1 414 (100) 148 (357) 79 (191) 178 (430) 9 (22) 
(3)営農類型別にみた特定法人数の推移
単イす 法ー人数制
時点 合 計 米麦 野菜 果樹 畜産 花き・花木 上芸作物 複合
Hl8.3.1 156 (100) 30 (192) 65 (417) 24 (15.4) 6 (38) 3 (19) 5 (32) 23 (147) 
H19.3.1 206 (100) 38 (184) 84 (408) 30 (14.6) 6 (29) 5 (24) 8 (39) 35 (170) 
H20.3.1 281 (100) 52 (185) 109 (388) 49 (17.4) 7 (25) 6 (21) 日(32) 49 (174) 
H21.3.1 349 (100) 62 (178) 131 (375) 53 (15.2) 7 (20) 10 (2.9) 13 (3.7) 73 (209) 






















-遊休農地・普通農地別ー 単付:ha， %， i法人数
日寺 ，点 他受農地言| 遊休農地 遊休化のおそ 普通の農地
〈参考>
れのある農地 特定法人数
H18.3.1 471.9 (100) 135.3 (28.7) 133.0 (28.2) 203.6 (43.1) 156 
H19.3.1 595.9 (100) 192.7 (32.3) 173.5 (29.1) 229.7 (38.5) 206 
H20.3.1 857.3 (100) 267.6 (31.2) 222.9 (26.0) 366.8 (42.8) 281 
H21.3.1 1，131.3 (100) 295.5 (26.1) 379.5 (33.6) 456.3 (40.3) 349 
H21.9.1 1，279.6 (100) 347.9 (27.2) 408.0 (31.9) 523.7 (40.9) 414 
(2)特定法人貸付事業により借受けている1法人当たり農地面積の推移
遊休農地・普通農地別ー 単杭 a，%，法人数
時点 イ甘受農地言| 遊休農地 遊休化のおそ 普通の農地
く参考>
れのある民地 特定法人数
H18.3.1 303 (100) 87 (28.7) 85 (28.2) 131 (43.1) 156 
H19.3.1 290 (100) 94 (32.3) 84 (29.1) 112 (38.5) 206 
H20.3.1 305 (100) 95 (31.2) 79 (260) 131 (428) 281 
H21.3.1 324 (100) 85 (26.1) 109 (33.6) 131 (40.3) 349 







































おりで、 「購入では採算に合わなしリ から、 「貸借でも安定した経営を行える」からといった
指摘率が高くなっている。また、 「売買(購入)がし、しり と回答した法人のその理由は、表

















































達成 未達成 あまり達成し 全く達成して
百十
予定通り達成 ある程度達成 (サンプル数)ていない いない
76.7 20.0 56.7 23.4 16.7 6.7 1000(30) 
55.9 11.8 44.1 44.1 35.3 8. 1000(34) 
72.7 18.2 54.5 27.2 22.7 4.5 1000(22) 
84.7 46.2 38.5 15.4 15.4 1000(13) 










行政の 地域住民と 参入による マスコミ等





59.1 13.6 13.6 45.5 36.4 40.9 36.4 
33.3 22.2 16.7 44.4 66.7 16.7 33.3 
31.3 50.0 12.5 50.0 56.3 18.8 12.5 
9.1 54.5 36.4 63.6 45.5 18.2 




























原材料の質 当該地域 法人の収 法人のイ 言十
業種 の解消
械等の効率 加価値の追




食品業 7.7 7.7 7.7 38.5 15.4 46.2 7.7 7.7 100.0(13) 
建設業 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 60.0 1000(10) 
その他収益業 33.3 16.7 16.7 33.3 50.0 33.3 1000(06) 
公抗業 20.0 40.0 40.0 40.0 60.0 20.0 100.0(05) 

























































































































































































































の合計は、総議決権の 112未満(従来は l刈 未満)に緩和された。また、1110条件((ニ)(ホ)個々 の
議決権は総議決権の 1110以下)は廃止された。
14)全国の855市町村に対して、(社)日本アグリビジネスセンターが実施したアンケート調査の結果(平成20
年 3月)である。アンケートの回収率は60.7%である。表 6では、同結果にみるデータを用い再計算し
て、総回答市町村数ベースの%を導出した。
15)①~⑤は、 農地法処理基準(月IJ紙 1)のなかで例示されている。
16)原因純孝「改正農地制度の運用をめぐる法的論点J~農業法研究』 第45号、平成22年、 69-84頁を参照さ
れたい。
17)前出原因 「改正農地制度の運用をめぐる法的論点」を参照されたい。
(受理日 20日年 l月13日)
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